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ຊߘͷ෼ੳ͸ओʹ 2 ͔ͭΒͳΔɻ1 ͭ͸ɺෆຊҙܕͷඇਖ਼نޏ༻ͷಛੑΛهड़౷ܭ΍γϯ
ϓϧͳਪܭΛ΋ͱʹ໌Β͔ʹ͢Δ͜ͱͰ͋Δɻ͜Ε·Ͱɺෆຊҙܕʹ஫໨ͨ͠ඇਖ਼نޏ༻
ͷݚڀͱͯ͠͸ɺӬ੉ʦ1997ʧ ɺBarrett and Doiron [2001]ɺ࿬ࡔʦ2003ʧ ɺपʦ2008ʧ ɺ໺ాɾ
ࢁຊʦ2009ʧͳͲ͕͋Δɻͨͱ͑͹ɺӬ੉  ʦ1997ʧ  ͸ਖ਼ࣾһͱύʔτλΠϜ࿑ಇऀͷ௞
ۚͷ͕ࠩ Rosen [1974] ྲྀͷิঈ௞ۚ֨ࠩͰઆ໌Ͱ͖ͳ͍͜ͱ΍ɺඇࣗൃతύʔτ͕ύʔτ













ܗଶʹΑͬͯ࿑ಇऀͷޮ༻͕ҟͳΔՄೳੑ͸ɺ͜Ε·Ͱʹ΋ Clark and Oswald [1994]΍






΋ͬͱ΋ɺӸֶݚڀͷ෼໺ʹ͓͍ͯ͸ɺVirtanen et al. [2003]΍അ৔ɾۙ౻ʦ2005ʧͳͲɺओ
؍తްੜࢦඪͷ̍ͭͰ͋Δओ؍త݈߁౓ͱबۀܗଶͷؔ܎Λݕূͨ͠ݚڀ஝ੵ͕͋Δɻͨ

















ϯτϩʔϧ͞Ε͍ͯΔҰํͰɺ ࿑ಇऀͷ؍࡯͞ΕΔݸਓଐੑ ʢॴಘ΍ࢿ࢈ɺ ֶྺɺ Ո଒ߏ੒ͳͲʣ
΍؍࡯͞Εͳ͍ݻఆޮՌ͕े෼ʹίϯτϩʔϧ͞Ε͍ͯͳ͍͜ͱ͕ଟ͘ɺ ຊߘͷ෼ੳ͸ͦͷ఺Ͱ







ຊҙܕͷඇਖ਼نޏ༻͸ɺ ࣦۀͱൺ΂Δͱɺ ͦͷ਺͸໿ 1.5 ഒͱແࢹ͑͠ͳ͍͜ͱ΋ࣔ͞Εͨɻ
























2.1  ෆຊҙܕඇਖ਼نޏ༻ͷ෼෍ 
 
σʔλ͓Αͼबۀܗଶͷఆٛ 
ç ຊઅͰ͸ɺ ʰܚጯٛक़ՈܭύωϧௐࠪʢKeio Household Panel SurveyɺҎԼ KHPSʣ ʱͷݸථ  3
σʔλΛ༻͍ͯɺෆຊҙܕΛத৺ͱ͢Δඇਖ਼نޏ༻ͷ࣮ଶΛ໌Β͔ʹ͢ΔɻKHPS ͸ɺ2004
೥͔Βຖ೥ 1 ݄຤࣌఺ʹ࣮ࢪ͞Ε͍ͯΔಉҰݸਓʹର͢Δ௥੻ௐࠪͰ͋Γɺશࠃʹډॅ͢
Δຬ 20ʙ69 ࡀͷஉঁݸਓΛ฼ूஂͱ͠ɺ૚Խ 2 ஈ֊நग़๏ʹΑΓແ࡞ҝʹநग़͞Εͨݸਓ
Λௐࠪର৅ऀͱ͍ͯ͠Δɻௐࠪର৅ऀ͸ 2004 ೥ͷ 4,000 ਓͱ 2007 ೥ʹ௥Ճ͞Εͨ 1,400 ਓ
ͷ߹ܭ 5,400 ਓͱͳ͍ͬͯΔɻͨͩ͠ɺௐࠪର৅ऀͷ഑ۮऀʹ΋ௐࠪΛߦ͍ͬͯΔͨΊɺ࣮






















·ͣɺਤ 1 Ͱबۀܗଶͷߏ੒ൺΛΈͯΈΔͱɺ2004ʙ10 ೥ͷฏۉͰਖ਼نޏ༻͸ 52.1%ɺ
ෆຊҙܕඇਖ਼نޏ༻͸ 3.4%ɺຊҙܕඇਖ਼نޏ༻͸ 21.2%ɺࣦۀ͸ 2.3%ɺඇ࿑ಇྗ͸ 21.0%
ͱͳ͍ͬͯΔɻඇਖ਼نޏ༻ʹ஫໨͢Δͱɺશαϯϓϧʹ઎ΊΔൺ཰͸ 24.6%ɺޏ༻ऀʹ઎Ί
Δൺ཰Ͱ͸ 32.1%ͱͳΓɺʰ࿑ಇྗௐࠪʱʢ૯຿লʣͷσʔλͳͲͰ΋ࢦఠ͞ΕΔΑ͏ʹɺ
ޏ༻ऀͷ 3 ਓʹ 1 ਓ͕ਖ਼نޏ༻Ͱ͸ͳ͘ඇਖ਼نޏ༻ͱͯ͠ಇ͍͍ͯΔ͜ͱ͕Θ͔Δɻ͜ͷ
                                                  
4  ͳ͓ɺ55 ࡀҎ্ΛؚΊͳ͍ͷ͸ɺ࣍અͰͷ෼ੳʹ߹ΘͤΔͨΊͰ͋Δɻ࣍અͰ͸ɺबۀܗଶ
͕࿑ಇऀͷ݈߁ঢ়ଶʹ༩͑ΔӨڹΛΈΔ͕ɺͦͷͱ͖ɺ೥ྸͷߴ͍αϯϓϧΛؚΊΔͱɺ݈߁ঢ়
ଶ͕ѱ͍͔Βඇਖ਼نޏ༻Λબ୒͢Δͱ͍ͬͨٯͷҼՌੑ͕ੜ͡΍͘͢ͳΔͨΊŊ54 ࡀҎԼͷޏ













ͦͷ਺͸໿ 1.5 ഒͱແࢹ͑͠ͳ͍͜ͱ΋஫໨͢΂͖Ͱ͋Ζ͏ɻ͞Βʹɺਤ 1 Ͱ࣌ܥྻతͳਪ
ҠΛΈͯΈΔͱɺෆຊҙܕͷඇਖ਼نޏ༻͸ෆگظʹେ͖͘ͳΔ܏޲͕ΈͯͱΕΔɻ͢ͳΘ
ͪɺෆຊҙܕͷඇਖ਼نޏ༻ͷൺ཰͸ɺ޷گظͩͬͨ 2007 ೥͕ 3.0%ͱ࠷΋௿͘ɺϦʔϚϯɾ

















                                                  
5  ްੜ࿑ಇলͷʰबۀܗଶͷଟ༷Խʹؔ͢Δ૯߹࣮ଶௐࠪʱ ʢ2007 ೥ʣΛ༻͍ͯɺඇਖ਼نޏ༻Λ
બΜͩཧ༝ͱͯ͠ ʮਖ਼ࣾһͱͯ͠ಇ͚Δձ͕ࣾͳ͔͔ͬͨΒʯ ͱճ౴ͨ͠ඇਖ਼نޏ༻ऀΛෆຊҙ
ܕͱఆٛ͢Δͱɺඇਖ਼نޏ༻ͷൺ཰͸ 18.9ˋͱͳΔɻͨͩ͠ɺ͜ͷௐࠪ͸ෳ਺ճ౴ܗࣜͰඇਖ਼ن
ޏ༻ΛબΜͩཧ༝Λ 3 ͭ·Ͱճ౴ͯ͠΋Β͏Α͏ʹͳ͍ͬͯΔͨΊɺ ෆຊҙܕͷൺ཰͕େ͖Ίʹ


































͸ 416.8ɺ ࣦۀͱͷ૊Έ߹ΘͤͰ͸ 50.4ɺ ඇ࿑ಇྗͱͷ૊Έ߹ΘͤͰ͸ 847.5 ͱͳ͍ͬͯΔɻ






















































͖͘ɺϝϯλϧϔϧε͕๕͘͠ͳ͍ͱ൑அͰ͖Δɻͳ͓ɺKHPS ͷ͏ͪɺ2004 ೥ͱ 2007 ೥
͸৺਎঱ঢ়ʹؔ͢Δ࣭໰͕࣮ࢪ͞Ε͍ͯͳ͍ͨΊɺ෼ੳʹ͸͜ΕΒͷ೥Λআ͍ͨ 2005 ೥ɺ









                                                  
6  ओ؍తްੜࢦඪʹؔ͢Δల๬࿦จͱͯ͠͸෋Ԭʦ2006ʧ͕ࢀߟʹͳΔɻ 
7  ۩ମతͳ৺਎঱ঢ়߲໨͸ɺ ʮ಄௧΍Ί·͍͕͢Δͱ͖͕͋Δʯ ɺ ʮಈዲ΍ଉ੾Ε͕͢Δͱ͖͕͋
Δʯ ɺ ʮң௎ͷ۩߹͕͓͔͍͠ͱ͖͕͋Δʯ ɺ ʮഎதɾࠊɾݞ͕௧Ή͜ͱ͕͋Δʯ ɺ ʮർΕ΍͘͢ͳͬ
ͨʯ ɺ ʮ෩अΛͻ͖΍͘͢ͳͬͨʯ ɺ ʮΠϥΠϥ͢Δ͜ͱ͕ଟ͘ͳͬͨʯ ɺ ʮ৸͖͕ͭѱ͘ͳͬͨʯ ɺ
ʮਓͱձ͏ͷ͕͓ͬ͘͏ʹͳͬͨʯ ɺ ʮࠓͷੜ׆ʹෆຬ͕͋Δʯ ɺ ʮকདྷʹෆ҆Λײ͡Δʯͷ 11 ߲
໨Ͱ͋Δɻ 
8  ͜ͷ΄͔ɺ;ͩΜͷ݈߁ঢ়ଶʹ͍ͭͯʮΑ͘ͳ͍ʯͱճ౴͍ͯ͠Δαϯϓϧͱաڈ 2 ೥ؒʹೖ
Ӄܦݧͷ͋Δαϯϓϧʹ͍ͭͯ͸ɺ෼ੳ͔Βআ֎͢Δɻͨͩ͠ɺ͜ΕΒͷαϯϓϧΛ෼ੳʹؚΊ






Δͱɺਖ਼نޏ༻͕ 14.1ɺෆຊҙܕͷඇਖ਼نޏ༻͕ 16.3ɺຊҙܕͷඇਖ਼نޏ༻͕ 15.4ɺࣦۀ

























                                                  
9  ͜ͷ৺਎঱ঢ়ࢦඪಛ༗ͷஉঁࠩʹΑͬͯɺ ඇਖ਼نޏ༻ͷ৺਎঱ঢ়ࢦඪ͕େ͖͘ͳ͍ͬͯΔՄೳ




   9
ͷओ؍తްੜਫ४͸ɺबۀܗଶʹࠨӈ͞ΕΔ͜ͱ͸ͳ͍ͱߟ͑ΒΕΔɻ͔͠͠ɺबۀܗଶ
ͷબ୒ʹԿΒ͔ͷ੍໿͕ੜ͍ͯ͡Δ৔߹ɺͦͷ੍໿ʹΑͬͯݸʑਓͷओ؍తްੜਫ४͕௿
͘ͳΔ͜ͱ΋͋Γ͑Δɻ ຊߘͰ͸ɺ 5 ͭͷबۀܗଶͷ͏ͪɺ ਖ਼نޏ༻ɺ ෆຊҙܕඇਖ਼نޏ༻ɺ
ࣦۀͷ 3 ͭʹ੍໿͕ੜ͍ͯ͡ΔՄೳੑΛߟ͑Δɻ 
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3.4  ෼ੳ݁Ռ 
 

























































Δ͜ͱΛ໌Β͔ʹ͍ͯ͠Δɻ   12
̐ç ͓ΘΓʹ 
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ਤ 3ɿඇਖ਼نޏ༻ʹ઎ΊΔෆຊҙܕͷൺ཰ 
 









― 学歴 ― ― 就業形態（非正規） ―
 




































උߟɿ  લ೥ͷबۀܗଶຖʹཌ೥ʹਖ਼نޏ༻ʹҠߦ͢Δ֬཰Λࢉग़͍ͯ͠Δ 




(1)  ෆຊҙܕඇਖ਼نޏ༻ 
 
 
(2)  ຊҙܕඇਖ਼نޏ༻ 
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(4)  ඇ࿑ಇྗ 
 
 




(1)  बۀܗଶɺ೥࣍ɺ೥ྸ૚ɺࠗҽ 
 
 








― 男性― ― 女性 ―
 




正規 不本意非正規 本意非正規 失業 非労働力
男性ダミー 0.77 0.34 0.09 0.41 0.03
(0.42) (0.47) (0.29) (0.49) (0.16)
年齢ダミー（ベース＝20歳代）
30歳代 0.31 0.23 0.31 0.36 0.44
(0.46) (0.42) (0.46) (0.48) (0.50)
40歳代 0.38 0.34 0.39 0.31 0.31
(0.48) (0.48) (0.49) (0.46) (0.46)
50歳代 0.18 0.25 0.18 0.19 0.15
(0.39) (0.44) (0.38) (0.39) (0.36)
学歴ダミー（ベース＝短大・高専卒）
大卒 0.34 0.18 0.13 0.18 0.16
(0.47) (0.38) (0.33) (0.39) (0.37)
高卒 0.43 0.53 0.51 0.50 0.43
(0.50) (0.50) (0.50) (0.50) (0.50)
中卒 0.08 0.09 0.10 0.15 0.10
(0.27) (0.28) (0.30) (0.35) (0.29)
家族構成
既婚ダミー 0.83 0.60 0.83 0.62 0.95
(0.38) (0.49) (0.38) (0.49) (0.22)
未就学のこどもダミー 0.23 0.08 0.13 0.14 0.42
(0.42) (0.27) (0.34) (0.34) (0.49)
同居人数 3.84 3.48 3.93 3.61 3.96
(1.42) (1.43) (1.37) (1.38) (1.22)
県別有効求人倍率 0.89 0.84 0.90 0.84 0.88
(0.35) (0.33) (0.35) (0.34) (0.33)
サンプルサイズ 9,977 656 4,058 447 4,018  
 




正規 不本意非正規 本意非正規 失業 非労働力
男性ダミー 0.681** -0.011** -0.311** -0.002 -0.356**
(0.006) (0.002) (0.006) (0.002) (0.005)
年齢ダミー（ベース＝20歳代）
30歳代 -0.073** -0.002 0.020 0.015** 0.041**
(0.018) (0.005) (0.013) (0.006) (0.008)
40歳代 -0.043* 0.008 -0.002 0.006 0.031**
(0.019) (0.006) (0.014) (0.006) (0.009)
50歳代 -0.082** 0.028** -0.012 0.012+ 0.054**
(0.022) (0.008) (0.015) (0.007) (0.012)
学歴ダミー（ベース＝短大・高専卒）
大卒 0.023 -0.006 -0.029** -0.003 0.015*
(0.015) (0.005) (0.011) (0.005) (0.007)
高卒 -0.055** 0.010* 0.039** 0.009* -0.002
(0.012) (0.004) (0.009) (0.004) (0.005)
中卒 -0.046* -0.001 0.023 0.025** -0.000
(0.020) (0.006) (0.014) (0.008) (0.007)
家族構成
既婚ダミー -0.015 -0.065** 0.044** -0.047** 0.083**
(0.017) (0.008) (0.011) (0.008) (0.004)
未就学のこどもダミー -0.070** -0.018** -0.076** -0.006 0.170**
(0.014) (0.005) (0.009) (0.004) (0.010)
同居人数 0.007+ -0.003* 0.005+ -0.000 -0.008**
(0.004) (0.001) (0.003) (0.001) (0.002)
県別有効求人倍率 0.002 -0.014** 0.030** -0.012** -0.006
(0.013) (0.005) (0.010) (0.004) (0.006)  
 
උߟʣ 1.  बۀܗଶͷબ୒֬཰΁ͷݶքޮՌɻׅހ಺͸ඪ४ޡࠩʢWhite robust standard errorsʣ ɻ 
2.  αϯϓϧαΠζ͸ 19,156ɺٙࣅܾఆ܎਺͸ 0.2807ɺର਺໬౓͸-16525.412ɻ 
3.  ʮ**ʯ ɺ ʮ*ʯ ɺ ʮ+ʯ͸ɺͦΕͧΕ 1%ɺ5%ɺ10%ਫ४Ͱ౷ܭతʹ༗ҙͳ͜ͱΛࣔ͢ɻ 
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ද 3ɿबۀܗଶͷྨࣅੑൺֱ 
 
正規雇用 不本意非正規 本意非正規 失業 非労働力
正規雇用 - 771.5 3,679.1 485.3 2,237.4
不本意非正規 3,679.1 - 416.8 50.4 847.5
本意非正規 771.5 416.8 - 359.7 991.1
失業 3,679.1 50.4 359.7 - 698.1
非労働力 2,237.4 847.5 991.1 698.1 -  
 
උߟʣ बۀܗଶͷ૊Έ߹Θͤຖʹɺ ද 4-1 ͷଟ߲ϩδοτɾϞσϧͷ֤܎਺͕ಉҰͰ͋͋Δͱ͍
͏ؼແԾઆΛ Wald ݕఆͨ͠ࡍͷΧΠ 2 ৐ݕఆྔΛܝࡌɻ͍ͣΕ΋༗ҙਫ४ 1%ͰؼແԾ


















不本意非正規 2.37** 2.31** 2.02** 1.19** 1.15** 1.52*
(0.34) (0.33) (0.73) (0.36) (0.36) (0.76)
本意非正規 1.43** 1.39** -0.20 0.01 0.00 -0.01
(0.15) (0.14) (0.40) (0.20) (0.19) (0.41)
失業 0.74 0.77+ 3.80** -0.08 -0.03 3.98*
(0.47) (0.45) (1.47) (0.49) (0.46) (1.58)
非労働力 1.26** 1.24** -0.29 -0.16 -0.16 -0.20
(0.16) (0.16) (0.44) (0.22) (0.22) (0.47)
世帯所得（百万円） -0.14** -0.14** -0.05+
(0.02) (0.02) (0.03)
既婚ダミー -0.34 -0.34 0.18
(0.23) (0.22) (0.64)
未就学こどもダミー 0.08 0.08 -0.16
(0.18) (0.18) (0.21)
世帯人数 0.14** 0.14** 0.10
(0.05) (0.05) (0.11)
預金（百万円） -0.01+ -0.01+ -0.00
(0.01) (0.01) (0.01)











定数項 13.92** 14.04** 14.68** 14.51** 14.62** 14.46**
(0.09) (0.08) (0.17) (0.33) (0.31) (0.71)
対数尤度 -37806 -38260 -27882 -35118 -35521 -25912




උߟʣ 1.  ׅހ಺͸ඪ४ޡࠩʢWhite robust standard errorsʣ ɻ 
2.  ʮ**ʯ ɺ ʮ*ʯ ɺ ʮ+ʯ͸ɺͦΕͧΕ 1%ɺ5%ɺ10%ਫ४Ͱ౷ܭతʹ༗ҙͳ͜ͱΛࣔ͢ɻ 